















Two-dimensional problem of latticed shell structure with the objective function of minimizing of the Irregular 
sensitivity at the worst irregularity 
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Latticed shell structures are sensitive to irregularities. But previous research has been acquired morphology 
of latticed shell structure with the objective function of maximizing buckling loads .So this research seeks the 
worst irregularities for structures and acquire morphology of latticed shell structure with the objective function 
of minimizing theIrregular sensitivity at the worst irregularity 











































とする。 𝜆𝑖(𝑟0 + 𝑔𝑟1)を１次線形近似すると 
 




























𝜆𝑖 = 𝜆𝑖(𝑟0) − |
𝜕𝜆𝑖
𝜕𝑟





































































































































制約条件 長期許容応力度，重量 500kg 未満 




















図 3 不整モード 
      Table 3.3  座屈係数 不整感度 
 







荷重に関しては，Fig4.4.2 に示すものとする。図中の  


















































状図の色は 0mm から 500mm の範囲で表示する。 

































 table 4.2：解析概要 
 
 






















































形状 自由曲面シェル  
支持接合条件 周辺ピン支持 剛接合 
制約条件 許容応力度 
変域 節点 Z 座標(0 ～500mm) 
鋼材緒元 E=2.05×105N/mm2，ν=0.3 
G=7.94×104N/mm2，σ
y=235N/mm2 
E：ヤング係数，ν：ポアソン比，G：せん断弾性係数，σy：降伏応力度 
